



Aspects of the Districts Bordering the Japan Sea in the Tohoku Region  



































































































































古墳名称 所在地 墳形 規模 特徴 備考
山形県
坊主窪1号墳 東村山郡山辺町 前方後円墳 26.5 m
土矢倉2号墳 上山市 前方後円墳 27 m 埴輪・箱式石棺
蒲生田山2号墳 南陽市 前方後円墳 約30 m
蒲生田山3号墳 南陽市 前方後方墳 29 m
蒲生田山4号墳 南陽市 前方後方墳 29 m
稲荷森古墳 南陽市 前方後円墳 96 m
竜樹山17号墳 南陽市 前方後方墳 30 m
経塚山2号墳 南陽市 前方後円墳 30 m
経塚山6号墳 南陽市 前方後方墳 30 m
経塚山9号墳 南陽市 前方後方墳 24 m
戸塚山139号墳 米沢市 前方後円墳 54 m
宝領塚古墳 米沢市 前方後方墳 約70 m
成島1号墳 米沢市 前方後円墳 約60 m
京塚4号墳 米沢市 前方後円墳 39.4 m
下小松 J‒1号墳 東置賜郡川西町 前方後方墳 17.8 m 陣が峰支群
下小松 K‒5号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 24.4 m 小森山支群
下小松 K‒7号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 26.5 m 木棺直葬 小森山支群
下小松 K‒9号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 22 m 小森山支群
下小松 K‒21号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 21.2 m 小森山支群
下小松 K‒29号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 21.4 m 小森山支群
下小松 K‒31号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 21 m 小森山支群
下小松 K‒34号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 22.2 m 小森山支群
下小松 K‒36号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 25.5 m 木棺直葬 小森山支群
下小松 K‒42号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 22.3 m 小森山支群
下小松 K‒46号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 22.4 m 小森山支群
下小松 K‒50号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 33.8 m 小森山支群
下小松 K‒53号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 21.7 m 小森山支群
下小松 K‒55号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 20.8 m 小森山支群
下小松 K‒61号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 23.3 m 小森山支群
下小松 K‒68号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 21.9 m 木棺直葬 小森山支群
下小松 K‒75号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 18.5 m 小森山支群
下小松 K‒77号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 17.7 m 小森山支群
下小松 T‒9号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 19.7 m 木棺直葬 鷹侍場支群
下小松 T‒37号墳 東置賜郡川西町 前方後円墳 25.6 m 鷹侍場支群
天神森古墳 東置賜郡川西町 前方後方墳 75.6 m
福島県　
会津地方
田村山古墳 会津若松市（旧北会津村） 前方後円墳？ 26 m
飯盛山古墳 会津若松市 前方後円墳 約60 m
堂ヶ作山古墳 会津若松市 前方後円墳 84 m
会津大塚山古墳 会津若松市 前方後円墳 114 m
一箕山古墳 会津若松市 前方後円墳 約90 m ？
屋敷7号墓 会津若松市 前方後方墳 16.6 m
十九壇3号墳 喜多方市（旧塩川町） 前方後方墳 23.8 m
深沢古墳 喜多方市（旧塩川町） 前方後方墳 41.5 m
田中舟森山古墳 喜多方市（旧塩川町） 前方後方墳 60～70 m ？ 野焼埴輪
灰塚山古墳 喜多方市 前方後円墳 61.2 m
天神免1号墳 喜多方市 前方後方墳？ 約40 m
虚空蔵森古墳 喜多方市 前方後円墳 46 m
亀ヶ森古墳 会津坂下町 前方後円墳 127 m 野焼埴輪・葺石
鎮守森古墳 会津坂下町 前方後方墳 55.2 m
男壇2号墓 会津坂下町 前方後方墳 24.5 m
男壇3号墓 会津坂下町 前方後方墳 15.2 m
男壇4号墓 会津坂下町 前方後方墳 20 m
男壇5号墓 会津坂下町 前方後方墳 10.2 m
宮東1号墓 会津坂下町 前方後円墳 31.1 m
宮東2号墓 会津坂下町 前方後方墳 14.6 m
臼ガ森古墳 会津坂下町 前方後円墳 50 m
杵ガ森古墳 会津坂下町 前方後円墳 45.6 m
稲荷塚2号墓 会津坂下町 前方後方墳 12 m
稲荷塚3号墓 会津坂下町 前方後方墳 13.8 m
稲荷塚5号墓 会津坂下町 前方後方墳 14.5 m
稲荷塚6号墓 会津坂下町 前方後方墳 23.5 m
稲荷塚10号墓 会津坂下町 前方後方墳 ？ m
鍛冶山4号墳 会津坂下町 前方後円墳 21 m
出崎山1号墳 会津坂下町 前方後方墳 25 m
出崎山2号墳 会津坂下町 前方後方墳 33 m
出崎山3号墳 会津坂下町 前方後円墳 21 m
出崎山7号墳 会津坂下町 前方後円墳 29.3 m
雷神山1号墳 会津坂下町 前方後円墳 47 m
森北1号墳 会津坂下町 前方後方墳 41.4 m
高寺山古墳 会津坂下町 前方後円墳 約48 m
新潟県
山谷古墳 新潟市（旧巻町） 前方後方墳 37 m
菖蒲塚古墳 新潟市（旧巻町） 前方後円墳 54 m
稲場塚古墳 西蒲原郡弥彦村 前方後円墳 26.3 m
三王山1号墳 三条市 前方後円墳 37.5 m
三王山1号墳 三条市 前方後方墳 16.1 m
大久保1号墳 長岡市（旧寺泊町） 前方後方墳 25 m
大久保2号墳 長岡市（旧寺泊町） 前方後方墳 18 m
下小島谷1号墳 長岡市（旧和島村） 前方後方墳 17 m
下小島谷2号墳 長岡市（旧和島村） 前方後方墳 12.2 m
吉井行塚1号墳 柏崎市 前方後円墳 32 m
菅原31号墳 上越市（旧清里村） 前方後円墳 29 m








































美町（旧宮崎町）に夷森（大塚森）古墳（径 50 m）と大黒森古墳（径 36 m），東部の美里町（旧小



























ずれも規模は 20 m 前後のものである。円墳にも規模の大きなものは見られず，中規模円墳が存在
するだけである。
　d）米沢盆地では，米沢市戸塚山古墳群の山頂古墳群の 139 号墳（墳長 54 m）などの大型の前方
後円墳が存在するが［加藤・亀田・手塚ほか 1983］，分布は限られている。川西町下小松古墳群では，
小規模前方後円墳が，この時期に多数築造されている［斎藤 2001］。













































































































その周辺から後北 C2‒D 式の続縄文土器や石器が多数出土している［相田 2002］。土師器も多数出土
しており，漆 8～9 群期のものと考えられている。南赤坂遺跡の東約 600 m のところには，新潟県












































の急峻な海岸地帯を越えたところに位置する。庄内平野からは，およそ 50 km ほどの距離がある。






































渟足柵：大化 3 年（647 年）設置
磐舟柵：大化 4 年（648 年）設置
都岐沙羅柵：斉明 4 年（658 年）初見
阿倍比羅夫の北方遠征（658・659・660）
出羽柵：和銅 2 年（709 年）初見
秋田城：天平 5 年（733 年）「出羽柵を秋田村高清水岡に遷置す」『続日本紀』









































　日本海側内陸部については，『日本書紀』持統紀 3 年（689）の，「陸奥国優 曇郡の城養の蝦夷」
2 人が出家を願い出て許されるとの記事を取り上げている。「城養（柵養）の蝦夷」は城柵に附属す








































































































































































































（ 4 ） 古墳編年にあたっては，東北・関東前方後円墳
研究会などでの，当該地域を対象とした研究発表などの
論考を参考にした。
（ 5 ） 本論の趣旨から，個別の古墳の詳細については
特記される点以外は省略した。引用・参考文献リストも，
本文中でふれたものに限定した。






























































































（2012 年 9 月 26 日受付，2013 年 3 月 26 日審査終了）
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Archaeological evidence from the Kofun period through to the Asuka and Nara periods, discov-
ered in the districts bordering the Japan Sea in the Tohoku region, was examined comprehensively. 
Particularly, the following four points were examined to give an overview: 1) aspects of late Yayoi 
period; 2) the construction trends of kofun (ancient burial mounds) in the southern Tohoku region; 3) 
aspects of post-Jomon culture centering on the northern Tohoku region; and 4) “kofun in the terminal 
stage” developed from the 7th century onward in the northern Tohoku region. Moreover, concerning 
an outline of the josaku (government fortification) sites, and the Emishi territories, the author con-
firmed the study results of historical bibliographies. Based on this acknowledgement, while comparing 
the characteristics of Japan Sea side districts with the Pacific seaboard districts, the relation between 
a change in archeological evidence and the Emishi territories found in historical bibliographies was 
examined, and then the perception of domains by the national administration promoting the ritsuryo 
codes was considered. 
Up until the first half of the late Kofun period, construction trends of kofun in the Japan Sea side 
districts basically show similar variations to those seen in the Pacific seaboard districts; for this reason, 
it can be considered such changes were made in conjunction with political transformation throughout 
Japan. However, after the second half of the late Kofun period, regions can be classified into two types 
– regions with the continued construction of kofun, and those with no construction – giving obvious dif-
ferences among regions. At the terminal stage, regional differences became more noticeable compared 
to the Pacific seaboard districts. Closer to our own times, aspects unique to a region were strengthened; 
therefore, it cannot be considered that local control by the central government was strengthened. 
Archaeological evidence of post-Jomon culture found in the Japan Sea side districts is distributed up 
to the Niigata Prefecture area, which ranges over a considerable distance. At those places considered 
to be important for sea traffic, sites are found that indicate the interchange of post-Jomon culture and 
kofun culture. These points offer the strong possibility that sea lanes were in an important position on 
the Japan Sea side districts, along with a possibility that those people who led the post-Jomon culture 
played a major role in this positioning.  
  The Emishi territories found through examination of historical bibliographies hardly corresponds 
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to the cultural differences seen in the archaeological evidence. In the Japan Sea side districts, almost 
the entire area of the Yamagata Prefecture, Aizu Basin in the Fukushima Prefecture, and the east-
ern half of the Niigata Prefecture, all of which are assumed to be the Emishi territories, were areas 
where kofun culture was spread. There is a clear difference between them, which is larger compared 
to the Pacific seaboard districts. This fact demands the fundamental reconsideration of the current 
concepts concerning cultural differences found from distribution of archaeological evidence and differ-
ences among human groups. Exclusive cultural identity does not come first; it should be thought that 
a boundary between “them” and “us” is formed by focusing on any perceived “difference.” Based on 
these examinations, it is possible to consider that the term “Emishi” as used by a nation promoting the 
ritsuryo codes was coined from a particular perception of another group to create a boundary. 
Key words: Kofun culture, post-Jomon culture, josaku, Tohoku region, Japan sea, sea traffic
